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MEAN OROS TECNOLOGICOS

BREVE INTRODU(;AO A FIC<;AO CIENTIFICA
DE IVAN CARLOS REGINA

+ Para alguns criticos especializados em ficc;:ao cientifica bra
sileira, as transformac;:6es produzidas na sociedade, em razao
das politicas de industrializac;:ao e de desenvolvimento eco
nomico implementadas pela ultima ditadura militar (196485), constituem uma base (Ginway 2004) 1 , a partir da qual e
possivel identificar momentos esteticos espedficos no genero,
marcados pelo seu posicionamento frente a tecnologia: ime
diatamente antes (decada de 1960), durante (1970) e depois da
aplicac;:ao de medidas politicas (1980) que significaram uma
crescente modernizac;:ao tecnol6gica da sociedade brasileira.
A narrativa de Ivan Carlos Regina ocupa um lugar impor
tante no conjunto da ficc;:ao cientifica brasileira, desde os anos
oitenta ate o presente. Sua proposta estetica corre por cami
nhos pr6prios que o conjunto de escritores desse genero tern
demarcado ao longo de decadas, nas quais preocupac;:oes de
cunho ideol6gico, social e cultural tern sido prejudicadas com
1. M. Elizabeth Ginway. Ficrao cientifica brasileira: mitos culturais e nacio
nalidade no Pais do Futuro. Sao Paulo: Devir Livraria, 2005.
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questionamentos de estilo estetico. Porem, ao mesmo tempo,
sua narrativa avarn;:a por linhas e modelos tematicos divergen
tes que conduzem a leitura reflexiva e critica dos paradigmas
defendidos pela sociedade moderna.
Por essa razao, a ficc;:ao cientifica no Brasil e, em particular,
os relatos de Regina, nos poem mais uma vez diante do que os
estudiosos do nivel de Antonio Candido (1969) ou Roberto
Schwarz (1992) tern analisado em detalhe sobre a forma<;:ao
da cultura brasileira: a complexa rela<;:ao entre a heterogenei
dade cultural latino-americana e as culturas centrais europeia e
norte-americana. A preocupa<;:ao com a tensao ou os conflitos
gerados pelas defini<;:6es do que se GOnsidera como nacional ou
pr6prio, em um conjunto cultural amplo e dinamico, tern estado
presente na fic<;:ao cientifica brasileira, pela forma como esse
genera tern se posicionado frente a ciencia e a tecnologia.
Nao obstante, seguindo-se a praposta de Rachel Haywood
Ferreira2 , para quern a categoria de fic<;:ao cientifica poderia
aplicar-se a um conjunto literario mais amplo, que data da se
gunda decada do seculo 20, e possivel anular certa tendencia
critica que entende esse genera no Brasil como uma praposta
estetica que responde aos questionamentos sobre as influen
cias culturais e esteticas, {mica e, fundamentalmente, desde a
considera<;:ao de sua posi<;:ao periferica, frente as hegemonias
politico-culturais. A 6ptica praposta por Ferreira coloca o foco
da discussao nas formas como as categorias literarias, neste
caso a de genera, sao ferramentas para a reconfigura<;:ao conti
nua de mapas de significa<;:ao cultural, no interior dos pr6prios
sistemas socioculturais. Essa mudan<;:a de perspectiva permite
notar que, alem da discussao estetico-politica sobre o peso <las
influencias, a fic<;:ao cientifica constitui uma praposta literaria
que articula discursos diversos sobre um conteudo politico,
hist6rico e social determinado.
2. Rachel Haywood Ferreira. The emergence of Latin American science
fiction. Middletown: Wesleyan University Press, 2011.

Dessa maneira, a narrativa de Ivan Carlos Regina estaria
inserida em um conjunto mais amplo de fic<;:ao cientifica que
abrange desde as sociedades sul-americanas aos efeitos da mo
dernidade. Da mesma forma que outras generas literarios. e
outras praticas culturais, a fic<;:ao cientifica tern correspondi
do fundamentalmente as consequencias que a incorpora<;:ao
do componente tecnol6gico teve na vida cotidiana, tanto no
campo <las rela<;:6es do trabalho e da pratica laboral como no
<las rela<;:6es amorosas, passando pelo <las transforma<;:6es nas
pautas de consumo. Trata-se de uma mudan<;:a do mundo in
dustrial, em uma escala maior, e do seu impacto na organiza
<;:ao do trabalho, nas tecnologias de gestao, na vida cotidiana,
em sua repradu<;:ao material e no desenvolvimento psicoemo
cional individual e coletivo.
Aqui e pertinente notar uma diferen<;:a importante na fic<;:ao
cientifica de Ivan Carlos Regina, relativamente a norte-ameri
cana. Seu uso neobarroco da linguagem, a prasa fragmentada
e o tratamento semantico do corpo, a abundante presen<;:a de
referencias cientificas e tecnol6gicas, sob a perspectiva critica, o
distinguem do tupinipunk(Ginway 2004), do cyberpunknorte
americano (Hollinger 1991) e o emolduram em um cyberpunk
que reune a critica do neobarraco latino-americano (Vazquez
2012). Continuando o esbo<;:o do Manifesto antrop6fago (1928),
de Oswald de Andrade, em seu Manifesto antropofagico da
fic�iio cientffica brasileira (1988), Regina postula que no Brasil
esse genera deve apelar para a diversidade, a experimenta<;:ao
com a linguagem, o humor, a mistura e a contracultura. Isso se
observa claramente em seus cantos, que se diferenciam marca
damente do cyberpunk norte-americano.
De forma esquematica, as diferen<;:as esteticas mais mar
cantes, entre o cyberpunk brasileiro e o norte-americano, se
concentram em torno da enfase diferencial que cada um p6e
na representa<;:ao do conjunto, o tom ou os atributos criticos
<las vozes e dos personagens, a estrutura narrativa e o olhar
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reflexivo sobre os efeitos da modernidade na realidade coti
diana. Enquanto o cyberpunk norte-americano se apoia na re
ferenda textual a implantes, sexo e discurso cientifico, atraves
de uma prosa fragmentada que apenas articula um tom iro
nico sobre a condi<;:ao p6s-moderna, o cyberpunk brasileiro
e, em particular, o de Regina, se sustem na presen<;:a forte da
ambiguidade, na hora de discernir entre o biol6gico e o sinte
tico, cruzando e questionando tanto a defini<;:ao daquilo que
se considera natural, como o ritmo progressivo com o qual a
ciencia tern respondido a irrefreavel vontade humana de lo
grar a imortalidade e o conhecimento total das coisas. Por essa
razao, uma das outras diferen<;:as importantes, entre ambas as
manifesta<;:6es da fic<;:ao cientifica, e que, no cyberpunk brasi
leiro, a ciencia e referencial e se encontra situada, por contras
te, entre uma presen<;:a enfatizada e mutuamente contingente
do sexual e do social. Dessa maneira, na prosa fragmentada,
que caracteriza especialmente os contos de Regina, a ironia e a
par6dia dao mais um passo e se transformam em uma fotogra
fia satirica daquilo que a sociedade parece nao ver, que obser
va, porem faz que nao ve, que ainda nao consegue visualizar
em seu horizonte ou, no pior dos casos, prefere nao ver como
possivel, porque ja e um fato lamentavel.
Pode-se dizer que a fic<;:ao cientifica de Regina prop6e uma
visao muito particular da realidade brasileira e latino-ameri
cana, na qual se forma, de maneira estetica, um conjunto de
perguntas e preocupa<;:6es que mesclam a perspectiva de es
tudiosos da cultura brasileira, como Schwarz e Candido. Na
fic<;:ao de Regina aparecem o tema das influencias, as dimen
s6es e as contradi<;:6es de um nacionalismo cultural ancorado
na persistencia de mitos que, unidos a uma visao acritica do
progresso tecnol6gico e industrial, podem perpetuar situa<;:6es
de desigualdade social e de genero.
0 leitor familiarizado com a obra de Regina reconhecera,
nos novos contos desta edi<;:ao, os temas caracteristicos desse

autor, presentes na sua coletanea O fruto maduro da civili
za�ao (1993): o impacto social e individual questionavel do
carater universal da ciencia e da tecnologia, os efeitos irrever
siveis da explora<;:ao dos recursos naturais e a imposi<;:ao dos
paradigmas de consumo. Desse modo, esta edi<;:ao completa
dos seus relatos proporciona ao leitor de fic<;:ao cientifica uma
serie de relatos ineditos que amplia a ja aguda visao de suas
hist6rias sobre esse passado que ja foi futuro e sobre esse futu
ro que ja e presente.
Os relatos aqui reunidos geram novas perguntas e pro
poem novas mensagens que evidenciam, uma vez mais, as
possibilidades da literatura para reverter, do plano ideol6gi
co-cultural, uma hist6ria na qual o conhecimento cientifico
e os avan<;:os tecnol6gicos sao coadjuvantes da expansao im
placavel do consumo e da desumaniza<;:ao das rela<;:6es sociais.
0 leitor de Regina podera observar, nesta cole<;:ao, que a seus
persistentes questionamentos de carater etico e moral, sobre
o impacto individual e coletivo dos avan<;:os na ciencia e na
tecnologia, se agrega uma visao sobre as institui<;:6es. Essas sao
configuradas nos padr6es de rela<;:ao entres os seres humanos:
homens, mulheres, crian<;:as, idosos, profissionais, enfermos,
necessitados, e entre todos esses e a natureza.
0 leitor, entao, alem de encontrar-se com a ja caracteris
tica critica ao consumo, a presen<;:a indiscriminada da tecno
logia e seu papel na precariza<;:ao das condi<;:6es de trabalho,
presente em muitos contos de Regina de O fruto maduro da
civiliza�ao, se ve agora frente a um cenario mais amplo e de
talhado. Nele se sobressaem as transforma<;:6es nas identida
des de genero-classe, causadas pelos novos padr6es de rela<;:ao
entre individuos e entre seres humanos e natureza, a partir da
presen<;:a quase incontestavel da tecnologia. A percep<;:ao dos
corpos, do tempo produtivo, do prazer e do lazer, assim como
a rela<;:ao fisica e emocional entre os seres humanos e o meio
ambiente aparecem nos universos de Regina para mostrar7 7

nos o conjunto de contradic;:oes que nos constituem indivi
dual e coletivamente.
Sem duvida, para o leitor critico, a ficc;:ao cientifica que den
tro da categoria do cyberpunk se transforma em uma estetica
da tensao, renova os questionamentos no campo intelectual e
cultural sobre a tendencia eurocentrista tanto das expressoes
esteticas quanto das leituras da realidade. Sob uma perspecti
va mais focada nos efeitos da leitura, pode-se considerar que
seus universos propoem a revisao da Hist6ria, do seu carater
irreversivel e da necessidade de se pensar e agenciar a mudanc;:a
social. Trata-se de uma proposta de leitura que pretende revisar
o presente, pensando no futuro, mas tambem no passado.
A modificac;:ao fisica e biol6gica do corpo humano, suas
consequencias emocionais nos individuos e seu efeito nega
tivo no corpo social sao algumas figurac;:oes tipicas da ficc;:ao
cientifica que, no universo de Regina, adquirem significac;:oes
criticas sobre o trajeto que a humanidade parece percorrer, de
maneira indomita e acelerada, no caminho da desumanizac;:ao.
Ja em sua colec;:ao de relatos O fruto maduro da civilizac;ao, a
triade ciencia, tecnologia e consumo dirige a atenc;:ao do lei
tor para os conflitos de ordem etica e moral que apresentam
as situac;:oes de ajustes-desajustes emocionais nos individuos,
mas tambem nas relac;:oes sociais, fundamentalmente as rela
c;:oes entre homens e mulheres, e aquelas que se produzem no
campo de trabalho.
Nesta edic;:ao, relatos como O inesperado harem do compor
tado Olavo, Amor, que seja eterno enquanto dure, Tragico enga
no, 0 senhor Info e dona Ninfa, por exemplo, abordam temas
como a identidade feminina, a construc;:ao emocional da inti
midade, no seio de relac;:oes de genera, que vem sendo cons
tantemente transformadas pelas possibilidades tecnol6gicas,
e a forma como essas transformac;:oes fisicas deixam intactas
relac;:oes de poder tradicionais. Contrariamente ao observado
no cyberpunk norte-americano, nesses relatos a fusao entre

corpo e maquina, ou a transfigurac;:ao fisica, a partir da muta
c;:ao genetica e biol6gica, nao sao instrumentos para eliminar
(mediante agentes, policias ou detetives) o mal social, a nao
ser que um conjunto de sensac;:oes ciberneticas se converta em
ferramentas de controle microssocial.
Junto aos corpos transformados emocional e fisicamente,
mesmo atraves da manipulac;:ao biol6gica, tecnol6gica ( como
os implantes, os chips etc.) e alimenticia, aparece o consumo.
Os relatos Acumulo de skinnot em Megamerc, Jack and Mack,
Um homem porra-louca tempo demais, por exemplo, mostram
nao s6 a manipulac;ao dos estomagos como uma ferramenta do
mercado, mas tambem colocam o consumo como um recurso
para a transformac;:ao fisica e emocional do corpo politico.
Essa e uma critica central na ficc;:ao cientifica de Regina, na
qual o autor recorre a uma estrategia de narrativa espedfica:
a presenc;:a textual de registros verbais diversos. Como se pode
observar em A derradeira publicidade do hebefrenico Alfredo,
a intercalac;:ao de discursos pertencentes a outros generos
da linguagem, tais como a linguagem publicitaria, laboral e
administrativa, cientifica e estatistica, compoe uma narrativa
poHfonica que revela a forma de tensoes criada pela ansia dos
humanos para deixarem de ser seres vulneraveis. Relatos como
Pode acontecer a voce na noite de Natal e Ressucitol mostram
realidades de um conforto quase atavico, que conduzem o leitor
a se questionar de que maneira os seres humanos chegaram a
ser-padecer isso que sao.
Em conclusao, poder-se-ia dizer que o leitor encontrara
aqui uma ficc;:ao cientifica que suplanta as criticas e os ques
tionamentos sobre a conexao estetica do genero, com suas
expressoes norte-americanas. Provavel resultado, decorrente
mais da vontade que de uma obrigac;:ao de retratar, em sua
narrativa, os preceitos do Manifesto antropofagico..., e de
emoldurar-se em um cyberpunk critico da realidade social,
das identidades e dos mitos, a ficc;:ao cientifica de Ivan Carlos
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Regina prop6e ao leitor revisar as concepc;:6es culturais e poli
ticas do que se entende por individuo na sociedade moderna.
Nao o faz apelando para a indagac;:ao sobre o interior dos se
res humanos, mas sim propondo a seu publico explorar refle
xivamente as formas em que as buscas (material e metafisica)
da eternidade, da imortalidade, do conhecimento, tern sido
funcionais para o capitalismo. Paradoxalmente, e o genero da
ficc;:ao cientifica, escrito por Ivan Carlos Regina, o que prop6e
uma avaliac;:ao critica da realidade social e da Hist6ria, mos
trando a importancia de se aceitar a vulnerabilidade dos seres
humanos frente a natureza, como se pode observar no relato
Amarelo e vermelho.
Como nos seus relatos Quern viver, vera!, Relat6rios oriun
dos de Diran ou Jairzinho, retrospectivamente, desde o pre
sente ate a conquista, e desde o futuro ate um hoje, este autor
questiona abertamente o carater definitivo ou inalteravel <las
ac;:6es dos seres humanos. Nesse sentido, e talvez confirmando
o que foi destacado pelo critico brasileiro Roberto Schwarz,
e da America Latina, desde sua condic;:ao de periferia, que
devem aprender as culturas centrais. A ficc;:ao cientifica bra
sileira, atraves do cyberpunk de Regina, talvez expresse esse
distanciamento entre o corpo coletivo e a alma, que a onipre
senc;:a da tecnologia desenfreada parece ter aprofundado.
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